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Abstract  
  Nowadays, school education has been full of problems. These serious situations have been not a little caused by 
incompetency of school teachers. This is precisely why quality control of teachers has been emphasized lately. 
  As for university correspondence education, the evaluation of it has not yet established. Many people would 
willingly approve that correspondence education have made a great contribution to equalize educational opportunity, 
nevertheless, not a small people are still afraid that independent learning is inferior to class education on campus in 
educational results.  
  These two issues lead us to one question: Is correspondence education no less effective than face-to-face teaching 
in teacher education? This research project began from the critical mind above.  
This paper, as a part of the project, aimed to investigate the outcome of teacher education in Correspondence 
Education of Kibi International University. 
Outcome can be measured by the total point of 9 phases which constitute the competence of school teacher, 
namely, self-directed learning readiness, good groundings for a member of society, good groundings for a teacher, 
theory and skills for understanding children, class management, guidance and counseling, teaching material 
developing teaching performance and team work. 
  55 students are divided into 3 clustes, namely, higher, middle and lower, in accordance with total point of 
self-diagnosis. Comparing each other in attribute, definite differences are acknowledged in academic background, 
career, and self-directed learning readiness. This fact implies that correspondence education will not bring benefit to 
all students equally. In other words, if correspondence education would realize its ideal, learning support should be 
arranged and provided carefully which correspond with individual students’ abilities and needs. 
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 本邦においては、昭和 22 年に学校教育法で制度化さ
れ、翌 25 年には正規の大学教育課程として認可されて
いる。私立大学通信教育協会の資料によれば３）、現在､































































































































































































































































































 図 2 は、得点合計と平均値を位相ごとに示したもの 








































































































































































































































  記憶が正しければ、沢柳政太郞の言説であったように理解しているが、現時点では確認できていない。 
2) 小池源吾「シカゴ大学における大学拡張の定着過程に関する研究」『日本社会教育学会紀要』第 13 集 1981
年、45-56 頁。 
3) 公益財団法人私立大学通信教育協会のホームページ（2014/12/29）。 
4) 三井宏隆、小町由香里『大学通信教育に学ぶ人のためのスタディガイド』 慶応大学出版会 2005 年 13-14
頁。 
5) 教員の資質・能力に言及した主要な答申には、以下のものがある。 
   中央教育審議会(以下、中教審と略記)答申「教員養成制度の改善方策について」(1958 年)  
   中教審答申「今後における学校教育の総合的な拡充整備のための基本的施策について」(1971 年) 
   教育職員養成審議会(以下、教養審)建議「教員養成の改善方策について」(1972 年) 
   教養審答申「教員の資質能力の向上方策等について」(1987 年) 
   中教審答申「21 世紀を展望した我が国の教育のあり方について(第一次答申)」（1996 年） 
   中教審答申「新しい時代の義務教育を創造する」(2005 年) 
   中教審答申「今後の教員養成・免許制度の在り方について」（2006 年） 
   中教審答申「教職生活の全体を通じた教員の資質能力の総合的な向上方策について」（2012 年） 
  教員の資質・能力をめぐる論調を通覧した論考には、次のものがある。 
  長谷川哲也「『教員に必要とされる資質能力』に基づくスタンダードの予備的考察：各種審議会の議論や先行
























メント力」、「セルフマネジメント力」の 4領域からなり、50 の下位項目が設定されている。  
高知県教育センター『教員の資質能力向上に係る先導的取り組み支援事業報告書』2014 年。 
11) 別惣淳二、渡邊隆信『教員養成スタンダードに基づく教員の質保証 学生の自己成長を促す全学的学習支援体
制の構築』 シアーズ教育新社 2012 年。 




導① 目標・計画」、「指導② 実演授業」、「指導③ 評価」、「指導④ 授業観察・分析」の 6 領域、合計 26 の下
位項目からなる。 
福田幸男監修、海老原修、石田淳一編著『小学校教員を目指す人のための教育実習ノート（横浜スタンダー
ト準拠）』東洋館出版社 2011 年。 
13) Schöne, Donald A., The Reflective Practitioner, Basic Books, In., 1983. 
    Schöne, Donald A., Educating the Reflective Practitioner: Toward a New Design for Teaching and 
134 大学通信教育と教員養成
Learning in the Professions. Jossey-Bass. 1987. 






「限定同調」型 1.8％、「受容」型 34.5％、「疎外」型 21.8％、「どちらでもない」が 30.8%となる。縦軸の、
大学教育への満足度に注目すると、大学教育に「満足」している者は 38 人で、約 7 割（69.1％）に達した。
それにひきかえ、横軸に示した「自己・社会認識」をみると、「確立」しているものは 7 人、全体の 12.7％に
すぎない。 
 
図 3 大学通信教育の射程と学生 
 
15) 小池源吾「大学における成人学生の学習スタイル」『広島大学大学院研究科紀要第 3 部(教育人間科学領域)』
第 51 号 1999 年 1-10 号。 
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